




























Self-consciousness and Other-consciousness in Social Anxiety: 
Does the Difference of Social Situations Change the Direction of Attention in 






















































































































































識が高かった t（504）=3.18, p = .002。一方高社交不安者では，親友条件では退屈時の得点が高
く t（504） = 4.88, p =.000，同級生条件では良好時の得点が高い傾向が認められた t（504） = 
1.81, p = .071。同様に外的他者意識においても3因子の交互作用が有意傾向であったため （p = 
.057），単純効果の検定を行ったところ，高社交不安者において親友条件では退屈時に得点が高











































































識尺度は“表出への意識 （style consciousness）”と“外見への意識 （appearance consciousness）”
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